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る 5）．図− 1(a)は，C1 の固化材添加量C = 200 kg/m3，養
生日数 28 日での一軸圧縮強さとフロー値に対する泥水
比重を示した配合設計基準図で，図− 1(b)は，C2 の固化




 目標泥水密度?fは，一軸圧縮強さを 200〜500 kPa，フ
ロー値を 160〜300 mmの許容範囲とし，配合設計基準図
からC1 は目標泥水密度?f = 1.250 g/cm3，C2 は目標泥水
密度?f = 1.280 g/cm3に決定した．また，繊維材添加量は
泥水 1 m3に対して 0，10，20 kgの割合で添加した．








 C1 供試体は，目標泥水密度?f = 1.250 g/cm3に密度を調
整した泥水にC = 200 kg/m3の固化材を，C2 供試体は，
目標泥水密度?f = 1.280 g/cm3に密度を調整した泥水に固








表− 2(a) 密度試験の結果 (C1)
PaperContent ?f (g/cm3) ?LSS (g/cm3) ?t (g/cm3)
0kg/m3 1.25 1.365 1.378
10kg/m3 1.251 1.368 1.388
20kg/m3 1.251 1.363 1.398
































































































表− 2(b) 密度試験の結果 (C2)
PaperContent ?f (g/cm3) ?LSS (g/cm3) ?t (g/cm3)
0kg/m3 1.25 1.365 1.378
10kg/m3 1.251 1.368 1.388
20kg/m3 1.251 1.363 1.398
?t?tLSSf LSSf
図-1(a) 配合設計基準図（ 1） 図-1(b) 配合設計基準図（C2）
























体は，養生日数を 28，56日，C2 供試体は，C = 100 kg/m3
においては養生日数 28，56 日，C = 40，60，80 kg/m3に
おいては養生日数 28 日として，圧密非排水三軸圧縮試験
（CUB試験）を実施した．拘束圧は，C1 供試体 49，98，
196 kPa，C2 供試体のC = 100 kg/m3においては 49，98，
196 kPa，C = 40，60，80 kg/m3においては 98 kPaで 12




























 図− 3(a)，(b)は，それぞれC1 とC2 による繊維材混合
流動化処理土に対する所定の養生日数 28 日と有効拘束
圧?c’ = 49 kPa における繊維材添加量PC = 0，10，20 kg/m3
で行われた試験の軸差応力q (= ?1 - ?3 )と軸ひずみ?aの関
係である．なお，固化材添加量はそれぞれC = 200 kg/m3，






よる固化材添加量C = 40 kg/m3場合の繊維材混合流動化
処理土における養生日数 28 日，拘束圧?c’ = 98 kPaにお
































図− 2 試験装置概略図 図-2 試験装置概略
表-2 試験条件
固化材の種類 C1 C2 
固化材添加量(kg/m3) 200 100 80 60 40
繊維材添加量(kg/m3) 0, 10, 20 
養生日数(日) 28, 56 28 


































C = 200 kg/m3
σ
c
' = 49 kPa
s = 28 days
 Pc =  0 kg/m3
 Pc = 10 kg/m3
 Pc = 20 kg/m3
図 − 3  (a ) q-?a 関係 (C 1  : C  =  200  kg /m 3)










C = 100 kg/m3
σ
c
' = 49 kPa

















 Pc =  0 kg/m3
 Pc = 10 kg/m3
 Pc = 20 kg/m3
図 − 3  (b ) q-?a 関係 (C 2 : C  =  100  kg/m 3)









s = 28 days
σ
c
' = 98 kPa
C = 40 kg/m3
 Pc =  0 kg/m3
 Pc = 10 kg/m3

















図 − 3  (c) q-?a 関係 (C 2 : C  =  40  kg/m 3)


























s = 28 days
σ
c
' = 98 kPa
 Pc =  0 kg/m3
 Pc = 10 kg/m3
 Pc = 20 kg/m3
図 − 4 最大軸差応力 q m ax と固化材添加量の関係 (C 2 )
図-3(a) q〜?a （C1：C=200 kg/m3） 図-3(b) q〜?a関係（C2：C=100 kg/m3）






図− 6(a) 0.005%以下での q-?a 関係
 (C 1 : C  = 200 kg/m 3)









C = 200 kg/m3
σ
c
' = 98 kPa

















                               E
0
(MPa)
 Pc =  0 kg/m3    
  
360.35
 Pc = 10 kg/m3    367.35
 Pc = 20 kg/m3    388.32
図− 6(b) 0.005%以下での q-?a 関係
 (C 2 : C  = 100 kg/m 3)






















                               E
0
(MPa)
 Pc =  0 kg/m3    
  
364.92
 Pc = 10 kg/m3    380.65
 Pc = 20 kg/m3    394.49
C = 100 kg/m3
σ
c
' = 98 kPa













                               E
0
(MPa)
 Pc =  0 kg/m3    
  
183.27
 Pc = 10 kg/m3    145.95

















C = 40 kg/m3
σ
c
' = 98 kPa
s = 28 days
図− 6(c) 0.005%以下での q-?a 関係
 (C2 : C  = 40 kg/m 3)











' = 98 kPa





















 Pc =  0 kg/m3
 Pc = 10 kg/m3
 Pc = 20 kg/m3
図− 7 初期変形係数 E 0 と固化材添加量 C の関係 (C 2)図-5(c) q〜?a関係（?a=0.005 %，C2：C=40 kg/m3）
































いケースに比べ，最大軸差応力は 数 %〜10 % 程度大き
くなる傾向にあるようである．
(2) 初期せん断剛性




 図− 5(a)，(b)は，0.005 %以下での繊維材添加量別の q
〜?a関係(養生日数56日，拘束圧?c’ = 98 kPa)である．C1，
C2，どちらのケースにおいても，固化材添加量が 100 





の固化材添加量C = 40 kg/m3，有効拘束圧?c’ = 98 kPa，養



















 図− 7(a)，(b)は，それぞれC1(C= 200 kg/m3)，C2(C= 100 
kg/m3)の養生日数 56 日，拘束圧 98 kPaでの q〜?a関係に
おける接線変形係数Etanを初期変形係数E0で正規化した
Etan/E0 と軸差応力 q を最大軸差応力 qmax で正規化した
q/qmaxの関係を示したものである．図− 7(a)，(b)のEtan/E0




て，養生日数 28 日，有効拘束圧 98 kPa，固化材添加量が，
それぞれC = 40 kg/m3，C = 80 kg/m3としたケースのEtan/E0
図-7(a) Etan/E0〜q/qmax関係（C1：C=200 kg/m3）







C = 200 kg/m3
σ
c
' = 98 kPa









 Pc =  0kg/m3
 Pc = 10kg/m3
 Pc = 20kg/m3
図-7(b) Etan/E0〜q/qmax関係（C2：C=100 kg/m3）







C = 100 kg/m3
σ
c
' = 98 kPa
s = 56 days
 Pc =  0kg/m3
 Pc = 10kg/m3

























C = 40 kg/m3
σ
c
' = 98 kPa
s = 28 days
 Pc =  0 kg/m3
 Pc = 10 kg/m3
 Pc = 20 kg/m3













C = 80 kg/m3
σ
c
' = 98 kPa
s = 28 days
 Pc =  0 kg/m3
 Pc = 10 kg/m3
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EFFECT OF CEMENT CONTENT ON SHEAR PROPERTIES OF LIQUED STABILIZED SOIL 
REIFORCED BY FIBER MATERIAL 
Yukihiro KOHATA, Kiyoshi ITO, Yuta KOYAMA
   Key Words : liquefied stabilized soil, fiber material, cement content, stiffness, triaxial shear property 
A Liquefied Stabilized soil (LSS) is easy to occur a brittle failure as increased a strength due to an 
increasing of cement content. In this study, to examine the mechanical characteristic of LSS mixed with 
fiber material that uses the solidification material newly developed, a series of Consolidated–Undrained 
triaxial compression test was done to LSS mixed with fibered material that uses the solidification material 
for unusual soil and usual soft soil, and the influence on strength/deformation properties was examined. It 
was found that ductile property of LSS is improved as an increasing of fiber material, and reinforced effect 
for the damage by the shear. 
